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〈Summary〉
  The study will explore an effective approach toward teacher training which can produce 
self-directed teachers. The purpose of this study is twofold: one is to propose an effective 
reflection system for pre-service teachers by analyzing the problems in the current reflection 
system after teaching activities; the other is to evaluate how the effect of a new reflection 
system shows itself in teaching performance. In order to explore an effective way of reflection, 
the feedback provided by trainees at the reflection session using the original checklist was 
revisited, and the new checklist was proposed based on insights from the reconsideration. In 
order to evaluate the effects of the reflection activities on their teaching, pre-service teachers’ 
teaching performance was compared before and after the reflection system was introduced. 
The analysis of the feedback suggests that there should be some points to be emphasized and 
which are unique to this particular teaching activity. Those checks should be reflected in the 
new checklist. The results of comparison of trainees’ teaching performance showed 
improvement on various teaching activities such as designing lesson plans, demonstrating 
learning tasks, and managing classes. Based on insights, a more effective way of reflection, 
including development of a checklist for reflection is proposed. 
1．研究の背景
1.1.　内省活動をとりいれた指導の理論的枠組み
　Schön （1983, 1987）が専門職を「技術的熟達者（technical expert）」としてだけではなく，「反
省的実践家（reflective practitioner）」としてとらえるという概念が，医療，法律，経営，看護，
福祉などの分野に影響を与えたことから，教育分野においても実践的経験に基づく教師の「反省
的思考」（reflection in action）や，「反省的授業」（reflective teaching） に焦点をあてた研究が展












































１  活動準備その 1：テーマ決定後に，ミーティングに教員 Aが参加しターゲット構文と単
語の選定における助言を数回行う。
⑵  活動準備その 2：提出された各下位活動の指導案に教員 Aが指導法及び用いる英語に関
する助言を行う。
⑶  活動準備その 3：リハーサルにおいて，教員 Aが指示や表現の適切さを指摘し，指導案
の修正を行う。
⑷ 活動の実施：教員 Aはビデオで録画及び，気が付いたことなどメモを取る。
⑸  活動後その 1：児童に活動に関するアンケートを行う（9月，10月，11月，1月，2月
のみ）。
⑹  活動後その 2：活動直後に反省会を開き，参加学生が一人ずつ反省や気が付いたこと，
今後の抱負などを語る。実施校の教員や本活動の担当教員は感想を述べ問題点を指摘す
る（複数回教員 Bも加わる）。児童にとったアンケートも回覧する。












































































































（b）大勢 ⇒ グループ ⇒ 個人，またはペアや小グループでの個人














































生であり，2014年度は 4年生が半数を占める 25名であった。2013年度に 4，5年生であった数
名のみ 2014年度に 6年生として再度登録しており，それ以外は全く新しいメンバーが参加した
（両年度の活動内容の詳細は付録 2を参照）。
　英語活動に指導者として参加した大学生は 2013年度が 11名，2014年度が 14名であり，内訳
は以下の通りである。このうち 4名は両年度にまたがり参加した（2014年度の 3年生の男子 2名，















  タスク 1：絵カードにある職業を使って希望の職種を言う練習
   タスク 2天の川リレー： 織姫（女子）と彦星（男子）チームから一名ずつ出てペアを作り二
人三脚で進み，最後にカードに書かれた職業を使って「～になりた
い」と伝える構文で答えたらゴールイン
   締めくくり： 自分のなりたい職業を書いて構文を英語で神様に言い伝えられたら短冊を笹に
つける。
2014年 7月 5日の活動内容





   タスク 1： 小さいグループと最後はペアで“What do you want to be?”とお互い聞き合って，
答える側がめくったカードに出た職業を“I want to be a ～.”を使って答える練習
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   タスク 2： 自分のなりたい職業を短冊に書いた後，3人にターゲット構文を用いてなりたい
職業をインタビューし，短冊に聞いた相手の名前と夢をメモする。




















カテゴリー コ　ー　ド 2013年度 2014年度





















































































度は“Do you understand?”“What’s ～ ?”“OK?”などの英語のセリフしか見られなかったが，
2014年度は 2013年度に見られた表現に加えて“Did you understand the rule?”“Did you enjoy?” 
“Did you write your name?”“Do you know florist?”“Any volunteer?”などの英語にセリフが見ら
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5月： ミッキーの仲間について話してみよう He is Mickey. He is cool!
6月： 理科実験（スライム作り）を英語で！ Put water in the cup. Mix it together.
7月： 七夕，願いを叶えて！ I wish to be an astronaut.
9月： 人間すごろく Can you play Kendama? Yes, I can.
10月： お化け病院 What’s the matter? I have headache.
11月： 獲物はどこだ？ Where is an apple? It’s under the table?
12月： クリスマスの買い物 May I help you? I’d like a candy cane.
1月： 英語鬼ごっこ What am I doing? You are reading!
2月： 獲物をキャッチ I set a trap. I get a mouse.
2014年度
5月： 他己紹介をしよう He is Masahiro. He likes ～.
6月： 夏祭りにいこう！ May I help you? I’ d like a cotton candy.
7月： 七夕に将来の夢を願おう！ What do you want to be? I want to be a ～.
10月： ハロウィンアイテムをそろえよう “What are you looking for?”  
 “I’m looking for ～. I want to be a witch.”
11月： 外国人に道案内をしよう Where’s the post office? OK. I’ll show you.  
 Go straight. Turn right.
12月： クリスマスカード作りの買い物  What do you want? I want a doll. How many dolls 
do you want? I want two dolls.
1月： 借り物競争   Do you have an eraser? Yes, I do.  
Can I borrow the eraser? Here you are.
2月： Can you do this? Can you do this? Yes I can do it.
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